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Currently Ultrasonic, X-ray computed tomography (CT), and magnetic resonance imaging
(MRI) which can visualizing biologic body's inner properties are widely used in practical diag-
nosis. But it is di±cult to accurately grasp biologic body's properties from these techniques,
because skilled experiences are required. In order to solve the problem, we developed a new
system which can assist doctors to improve their diagnosing ability. This system provides the
following functions: searching disease case, performing quiz at desktop computer or mobile
devices. If mobile devices are used, the studying can be continued anywhere or anytime.
Furthermore, currently actively researched computer aided diagnosis (CAD) technology will
also be incorporated into this system, better learning e®ects are expected. Because in current
stage the system is heavily developing, the performances have not been evaluated. In the
further developing, the disease cases will be increased, and this system will also be applied
to doctor's practical learning. From user's questionnaire, the interface and functions will be
improved.
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表 1 ニンテンドー DSLite の仕様
CPU ARM9 66.7MHz および ARM7 33.3MHz
表示 ３型 TFT カラー液晶× 2
解像度 各 256 × 192





2.2 関 連 研 究



































































































☆ 本システムでは使用していないが、肺の CT 画像から組織の形
状、画像輝度値等の特徴抽出を行い、それらからガンの候補を














( 3 ) 病名
各部位の診断名を記載する. トレーニング用に正常な
ものも混入させておく.




























































( 1 ) login画面
図 4に login画面を記載してある.この画面にてUser
は UserNameと Passwordを入力して loginする.
( 2 ) 選択画面







Fig. 3 System Organization
図 4 login 画面
Fig. 4 Login Window
( 3 ) クイズ形式トレーニング (Examination)
選択した部位、病例に関する問題が出題され、User






Fig. 5 Action Selecting Window
図 6 クイズ形式トレーニング画面









( 4 ) 前回問題の確認 (Review)





( 5 ) スコア確認 (ViewScore)
図 8 にスコア確認画面を記載してある. 全ユーザの
結果履歴を見ることができる. また Scoreを選択する
ことで、View にて過去の User の回答を確認するこ
とができ、Review にてその User の回答と合わせて
正答を確認することができる. また Examination に
て同一の問題に挑戦することができる.
6図 7 前回問題の確認画面
Fig. 7 Review WIndow
図 8 スコア確認画面
Fig. 8 Viewer Window
( 6 ) 検索 (Search)
図 9に検索画面を記載してある. この画面上部の Fil-













Fig. 9 Search Window
図 10 モバイルマシン
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